小規模経済プロジェクト『Newsletter』No.2 by 小規模経済プロジェクト事務局
小 規 模 経 済 プ ロ ジ ェ ク ト　NEWSLETTER No.2
1
On July 31, 2015, our project and the Research Institute for Humanities and Nature (RIHN) hosted an international workshop “Climate 
Change and Food Diversity in the Past and Present: Comparative Studies on the North Pacific and Atlantic Coasts” that examined the 
causes, conditions and consequences of long-term changes in human-environmental interaction, with a focus on the impacts of climate 
change and human/natural disasters. The workshop also aimed at discussing the contributions of archaeological and paleoenvironmental 
case studies to the current debate on local/global environmental problems. Participants included Thomas McGovern (Hunter College, 
CUNY), David Yesner (Univ. of Alaska, Anchorage), Ben Fitzhugh (Univ. of Washington), Simon Kaner (Sainsbury Institute for the Study of 
Japanese Arts and Cultures), Nicole Misarti (Univ. of Alaska, Fairbanks), Katsunori Takase (Hokkaido Univ.) and Junko Habu (RIHN). We 
had heated debates about the importance of wide food diversity and active social networks as risk-reduction strategies. In particular, Tom 
McGovern’s statement that we need to think about “sustainability of what, for whom, for how long and at what cost” led to productive 
discussions among the participants. Participants agreed that active contributions of archaeological research to the discussion of 
contemporary environmental issues is not only possible but also needed.
　小規模経済プロジェクトでは、文化の長期変化の原
因・条件・結果について、長期変化班と民族・社会調











地 域 に 根 ざ し た 小 規 模 経 済 活 動 と 長 期 的 持 続 可 能 性
小規模経済プロジェクト
歴史生態学からのアプローチ
N E W S L E T T E R  N o . 2
羽生淳子 Junko Habu（総合地球環境学研究所 /RIHN） 
「気候変動と食の多様性」
   国際ワークショップ開催
Report of International Workshop: 
Climate change and food diversity in the past and present
p.1・・  『気候変動と食の多様性』国際ワークショップ開催    -羽生淳子（総合地球環境学研究所）  
p.3・・  カナダ・トリケット島における先史時代遺跡調査に伴う民族事例 
-真貝理香（総合地球環境学研究所）
p.7・・  松井章さんを悼む  -羽生淳子（総合地球環境学研究所）  
p.8・・  神話がiPhoneを越える土地  -飯塚宜子（同志社大学）  
p.9・・  Towards sustainable remediation of arsenic-contaminated soils
          ヒ素に汚染された土壌の改良にむけて 
- Sarick Matzen（Pallud Lab, Environmental Science, Policy, and Management Department, UC Berkeley）
p.10・・  福島沿岸漁業と洋上風力発電の「未来」についての語り - 高橋五月（George Mason University）
p.11・・ 青森県縄文遺跡への出張   -安達香織（総合地球環境学研究所）  
p.12・・ 関連プロジェクト 「ヤマ・カワ・ウミに生きる知恵と工夫」について
          -羽生淳子（総合地球環境学研究所）  
研究室だより ・・・・・ p.2, p12







































































ダー：羽生淳子）が 2014 年度から 2016 年度までの
3 年間の予定で実施されている。そのプロジェクトの一
環として、松井章先生（奈良文化財研究所）が、かね
てより共同研究を行っていた Dale Croes 氏（Pacific 
Northwest Archaeological Services ／ Washington 





　この調査は、Hakai Institute の援助（註 1）を受け
た Duncan McLaren 氏（University of Victoria）に
よるチームによるもので（McLaren, ed. 2013）、発掘
調査の概要については別稿（菅野他 2015）にて、投稿






































　遺跡発掘区の貝層からは、Mussel( イガイ類 ) と、






殻長 6cm 以上の大形の Butter Clam が無尽蔵ともい













































wall trap/stone trap）が、まだ残っていた（図 1）。本
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 【図 3：トリケット島の石積みトラップ】 












イツガ ) の枝であり、これこそが Hilary Stewart（1977.
邦訳 1987）などが報告している、ファースト・ネイショ


























































年前、北中央海岸部では 5,000 ～ 4,000 年前と考えられ
ている（Mathewes 1991）。現在この島には Western 























るコケは、Beard moss ( アゴヒゲのコケ ) っていう名前
だ。面白いだろう」と、話が止まらない。このアゴヒゲに
似たコケも、繊維の染料となることを、後日知った。また、


















　Croes 氏および McLaren 氏は、2015 年 7 月 26 日
から８月２日にかけて名古屋で開催された国際第四紀学
連合第 19 回大会（INQUA ⅩⅨ）のために来日し、発
表を行った。また Croes 氏は、７月 30 日には総合地球
環境学研究所において羽生が主催する国際ワークショッ













および、Tula Foundation によるものであり、同研究所・基金の代表：Eric 
Peterson 氏と、Christina Munck 夫人には、心より感謝と敬意を捧げたい。ヘ
イルツク族の代表として参加してくれた Joshua Vickers、Andrea Walkus 夫
妻にも厚くお礼申し上げたい。その他の 2015 年度現地調査メンバーは以下の通
りである。記して、感謝申し上げる。Alisha Gauvreau, John Maxwell, Jenny 
Cohen, Cal Abbott, Daryl Fedje, Joanne McSporran, Grant Callegari, and 
Johnny Johnson. 
 
註 /Hakai Institute の web ページ　http://www.hakai.org/　　
Duncan McLaren 氏らを含めた考古学プロジェクトについては
http://www.hakai.org/research/human-habitation-calvert にて紹介されている。
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　小規模経済プロジェクトのコアメンバーであり元
奈良文化財研究所（奈文研）埋蔵文化財センター長の








































































































その 1 例といえるだろう。しかし、TR クリンギットの
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Towards sustainable remediation of arsenic-contaminated soils:
A multidplinaisciry cross-scale approach to develop in situ methodology
ヒ素に汚染された土壌の改良にむけて
Sarick Matzen
Pallud Lab, Environmental Science, Policy, and 
Management Department, UC Berkeley
We are interested in developing accessible methods 
for arsenic remediation that can be used to prepare 
soils with moderately arsenic contamination for 
food production. Our specific objectives are to 
(i) evaluate the brake fern’s performance under 
real-life conditions, and investigate the soil 
characteristics that promote phytoremediation, (ii) 
evaluate the fern’s performance in both arsenic-
only and multiple-contaminant soils, (iii) explore 
novel strategies to increase the efficiency of 
phytoremediation, such as soil fertilization and 
soil inoculation with mycorrhizal fungi, and (iv) 
determine the suitability of phytoextraction for 
remediating arsenic-contaminated agricultural soils, 
by measuring arsenic uptake in vegetables planted 
in treated soils.  
Data we collected after 2 years of in situ 
phytoremediation showed  that under field 
conditions, compost-amendments best promote 
arsen ic  remova l ,  wh i le  phosphate-based 
amendments interfere with arsenic removal. 
We find that nitrogen amendments increase 
phytoremediation efficiency over time, possibly 
due to increasing root biomass. We have begun 
infrastructure development at a second field site, 
where we will determine the effects of metal co-
contaminants on arsenic uptake in the brake fern. 
Controlled greenhouse pot experiment results 
confirmed the effects of fertilizer treatment 
observed under field conditions. We also are 
investigating the interacting effects of soil texture 
and fertilization on arsenic uptake in the brake 
fern. We have concluded experiments with coarse-
textured soil, and have begun experiments with fi ne-
textured soil. We expect that arsenic uptake in the 
brake fern will be lower in clayey soil than in sandy 
soil. Additionally, we are beginning to explore the 
role mycorrhizal fungi play in arsenic uptake in the 
brake fern. Our preliminary results suggest that our 
fern roots are colonized by indigenous mycorrhizal 
fungi in our fi eld site soil.
Finally, we have begun work investigating arsenic 
transfer into the food chain, an important part of 
our overall work in support of food production 
in soils with a history of arsenic contamination. 
We have conducted a pot study to determine the 
eﬀ ects of compost amendment on arsenic uptake 
in common vegetable crops, and are beginning work 
to characterize the bioaccessibility of arsenic in our 
sandy and clayey soils. We have also recently begun 
soil column experiments to determine leachability of 
arsenic from our soils. 
Our future work will involve gathering 2 more 
years of data for each of our study sites. We will 
investigate the cycling of arsenic, phosphate, and 
lead at the meso-scale, based on prototype soil 
column studies currently in progress. Finally, we 
will continue to characterize human bioaccessibility 
and plant availability of arsenic in our fi eld site soils. 
Importantly, we will provide these results to our 
community partners and the City of Berkeley, along 
with our arsenic phytoremediation results, to inform 
future food production on our fi eld site lot, as well 
as to inform arsenic remediation eﬀ orts broadly.
Sample collection in the fi eld experiment  The brake fern, Pteris vittata, planted in our fi eld experiment. 



















































































































































???? 2015 年 11 月５日
????? ?????????????
   　 （総合地球環境学研究所　研究部　研究室８）






















































比較研究を行っている。8 月 18 日には、品川の東京海洋大学で、このプロジェク
トの第３回全体会議を行った。また、10 月 31 日には、プロジェクトメンバーの水
木高志さんが事務局長をつとめる閉伊川大学校のイベント「ヤマメと遊ぼう！」に
羽生淳子と福永真弓（東京大学）が参加し、ヤマメの採卵の体験学習に加わった。
関連プロジェクト「ヤマ・カワ・ウミに生きる知恵と工夫」について
羽生淳子
閉伊川でのヤマメの放流（４月 11 日千徳大橋付近）
